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   Intracavernous injection of 40 mg papaverin HC1caused erection sufficient for intromission 
in all six cases of organic impotence. 
   The patients were taught o self inject one corpus cavernosum just prior to coitus and 
reported that they were able to have coitus at home. No complications were encountered. 
   This method should be tried first as an alternative to penile implant for patients with 
organic erectile failure. 












































































れわれに 後者の経験が ないことから速断は さけたい






十分である.本 薬剤は 海綿体内に直接投与 されるた
め,生 理的勃起とは異な り,陰茎深動脈の血流は海綿
体末梢抵抗の減弱にともない二次的に増加すると考え
られるため,勃 起 発現は や 」遅れるものと推測され
る。投与量は今のところ,一 律に40mgと している
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